



























(Heine & Lehman, 1999; Heine, Lehman, Markus, 
& Kitayama, 1999)。しかし、日本人は自己をポジティ
ブ視(自己高揚)せず、ネガティブ視(自己卑下)を行うの
が常態であると主張する研究者もいれば(Heine, et al., 
1999; Heine & Hamamura, 2007)、日本人は拡張的
自己となる親しい他者を含めて自己高揚を行っている点
を指摘した研究や(Brown & Kobayashi, 2003)、自己
高揚は文化を問わず普遍的であると主張する研究者も
おり(Sedikides, Gaertner, & Vevea, 2007; Sedikides 






























(Baumeister & Tice, 1985)というものである。対人関係
要因とは、高自尊心者や能力に自信のある人は、他者に
対して肯定的関心を持ち、向社会的行動をとり、人間関
係が良好で(Taylor & Brown, 1988)、ソーシャル・サポ
ートを受け取ることが多く、ストレスフルな出来事にも効果









































































名、不明 3 名)、友人241 (年齢: M=19.14, SD=2.95、女





















































1. 大学生本人の自他評価 3(評定ターゲット: 調査参
加者の自己評価, 友人への評価, 親への評価)×5(Big 
Five 性格特性:外向性, 情緒安定性, 開放性, 誠実性, 
調和性)を独立変数とした、繰り返しのある 2 要因分散分
析を行ったところ、有意な評定ターゲットの主効果(F(2, 











2. 友人の自他評価 2(評定ターゲット: 友人による本
人評価, 友人の自己評価)×5(Big Five 性格特性: 外向
性, 情緒安定性, 開放性, 誠実性, 調和性)を独立変数と
した 2 要因分散分析を行ったところ、有意な評定ターゲッ
トの主効果(F(1, 230) = 126.05, p< .001)、性格特性の
主効果(F(4, 920) = 128.50, p< .001)、および評定ター
ゲット×性格特性の交互作用効果が得られた(F(4, 920) 












3. 親の自他評価 2(評定ターゲット: 親による本人評
価, 親の自己評価)×5(Big Five 性格特性: 外向性, 情
緒安定性, 開放性, 誠実性, 調和性)を独立変数とした 2
要因分散分析を行ったところ、評定ターゲットの主効果
(F(1, 137) = 11.86, p< .001)、性格特性の主効果(F(4, 
548) = 35.51, p< .001)、および交互作用効果(F(4, 548) 
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Relationships among evaluations of self and close others,  
and their effects on social adaptation 
 
Chihiro KOBAYASHI (School of Human Sciences, Kobe College) 
 
This research investigated relationships among evaluations of self and close others, and how these evaluations 
influence Japanese people’s social adaptation. Two hundred and ninety six university students completed a ques-
tionnaire booklet, which consisted of evaluations toward self, their best friend, and their mother or father, and 
questions that asked students’ social adaptation level, such as health and good relationships. These students then 
asked their best friend and either their mother or father to complete a questionnaire booklet, which consisted of 
evaluations toward self and the student who brought the questionnaire. Results indicated that (1) students, their 
best friends, and their parents all evaluated their close others more positively than themselves, and (2) both posi-
tive self-evaluation of self and from their close others had positive effect on students’ social adaptation. 
 
Keywords: self-evaluation, evaluation from best friend and parents, close-other enhancement, social adaptation, 
relationship evaluation. 
